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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（a）
Fig．　7　ECG　signal　reeordingi　（a）　without　using　combination　of　inverse　loop　and　APC；
　　　　　　inverse　loop　and　APC．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（a）　（b）
Fig．　8　FFT　analysis　of　ECG　signal　recording：　（a）　without　using　combination　of　inverse　loop　andAPC；　（b）　by　using
　　　　　　combination　of　inverse　loop　and　APC．
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loop　and　AC　power　line　configurati　on　（APC）　method　in　eliminating　of　interference，　Based’On　this　work，　we　expect　that
this　method　can　be　used　aS　one　of　improvement　method　in　measurement　system　of　ECG　signai　recording．
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